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「私」を超える物語：
Hiromi Goto, Half World にみる
無国籍神話の世界
山 口 知 子
Synopsis: Japanese Canadian writer Hiromi Goto’s latest work, Half
World, extends a grandeur, mythic world, passing many borders of na-
tions, cultures, religions, and so on. Published in 2009 after 5 years’ si-
lence, the book seems to have reached the mode of“statelessness,”which
is highly noteworthy because ethnic literature in general is considered
to be the stories of one’s own group, and Goto’s earlier works are well-
noted as“contemporary folk legends”based on Japanese myths and folk
tales.
This article first looks back a series of her works from the earliest
to the latest, examining how the breeding ground of her stories has ex-
panded ; then, foregrounds the unconventional style of Half World,
pointing out the fact that every time, space, and sentiment are coexist-
ing in the work. Finally, it tries to analyze the meaning and signifi-
cance for ethnic writers to proceed in the direction beyond my/our story.
1．は じ め に














系移民の姿を描いたものだった。しかし最新作 Half World では，主人公
の両親の名前以外にはこれといって出自を示す要素はない。また後述するよ












作 Chorus of Mushrooms（1994）の舞台である。カルガリー大学では人文
学を専攻し，同大学を 1989年に卒業，その後雑誌に短編を発表するなどし
たのち，上記の長編デビュー作が出版される。
Chorus of Mushrooms はコモンウェルス賞や加日図書賞を受賞し，ゴト
ーは作家としてかなり幸運なスタートを切る。その後も短編等の発表を続
け，第 2作となる長編 The Kappa Child の発表が 2001年，これはジェイ
ムズ・ティプツリー・ジュニア賞を受賞している。この賞は SF およびファ
ンタジー作品に対して与えられるもので，少々意外な感もあるが，ゴトーは
早い時期から SF 作家としても読まれ，評価されている。翌 2002年には長
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編第 3作となる The Water of Possibility を発表する。こちらは子供向けの
作品で，カナダ児童センターの選定図書に選ばれている。2年後の 2004年
には初の短編集 Hopeful Monsters が出版されるが，これは 1993 年から
2004年までに発表された 9篇の短編に，書き下ろし 2篇を加えて編まれた
ものである。そして 2009年，長編としては 7年ぶりに Half World が世に
出ることになる。同年秋には，初の詩集で David Bateman とのコラボレー









された The Heart Does Break: Canadian Writers on Grief and Mourning
なるアンソロジーに収録された“Without Words”というエッセイで，ゴ
トー自身が明かしている。
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陥り，8週間で 20ポンドも痩せてしまう。しかし“I thought I would be the











版となるのである。詩集 Wait Until Late Afternoon は，その扉に記されて










上記拙稿にも引用したが，第 1作 Chorus of Mushrooms の謝辞でゴトー
は，“This novel is a departure from historical ‘fact’ into the realms of
contemporary folk legend.”と述べている。これは「現代の民話」を紡ご
うという作家ゴトーの明確なマニフェストといえる。そして作品巻末には，
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Murasaki-chan, we have only come part way in the telling and the
listening. We must both be able to tell. We must both be able to lis-
ten. If the positions become static, there can never be stories. Sto-
ries grow out of stories grow out of stories. Listening becomes tell-
ing, telling, listening.（CM 172）
このメッセージに呼応するかのように，作品そのものも，“You know you can
change the story”（CM 220）.（italics original）という一文で終わる。






リー地方を描いたキャノンとして知られる Sinclair Ross の As for Me and
My House（1941）のフェミニズム・バージョンとも読めると述べている。
また Ann-Marie Lee−Loy は，最後にナオエがカルガリーのスタンピードで
「パープル仮面」として活躍する姿を，カナダ神話との融合を示すものだと
論じている。たしかにゴトー作品は，Chorus of Mushrooms に限らずどの
作品にも必ず「サバイバル」が底流にある。またゴトーの語る現代の民話が
















次作の The Water of Possibility でも日本の民話や神話のモチーフは多用
されるが，ここで巻末に挙げられるのは，Ede Miru Nihonnno Rekishi, The
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4．Half World にみる無国籍性
SF およびファンタジーの書き手としても知られるゴトーにとって，「異






プロローグには，The Book of the Realms の抜粋と称して，次のように
記されている。有史以前の昔，宇宙は the Realm of Flesh, the Realm of
Spirit, the Realm of Half World の 3つの領域から成っていた。The Realm
of Flesh は生きた人間の住む場所すなわち「この世」であり，すべての生
き物は死ぬと the Realm of Half World に移動し，そこで生きている間に
味わった苦痛やトラウマを反芻し，生前の過ちや憎しみを昇華し終わったの
ちに，the Realm of Spirit に移る。そこで安らかな眠りの時を過ごしたの
ち，やがてまた the Realm of Flesh に生まれ変わるというものだ。何やら
仏教の世界観に似ているようでもあり，ダンテの『神曲』を思わせるところ
もある。しかしゴトーはのちに，主人公メラニーのメンターとして登場する
レズビアンの中年女性 Ms. Wei に，次のように語らせている。“A time when
all living things died and went to different Realms. Many of the relig-
ions, now, echo this sentiment. Heaven and Hell. Nirvana. Paradise.
Purgatory”（HW 39）. すなわち Half World に展開される世界観は，さま
ざまな宗教の原点のようなものという設定なのだ。
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永遠にトラウマを反芻し続ける Half World の住人たちである。「不可能が













Mr. Glueskin から 14年前の経緯を聞かされたメラニーは，母親を連れ戻






そうしてやってきた Half World は，色や生気のまるでない世界，あらゆ
る場所と時代が混在した場所だった。
The light that managed to penetrate the overwhelming layers of
clouds created a shadowy world, absent of colors and vibrancy. It
looked like early evening on a completely overcast day. The city por-
tions of the vista looked odd. Castle turrets besides skyscrapers, pa-
godas and apartment blocks, tents and stone ruins, warehouse
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stores and freeways. The glint of light reflected off water, a nonsen-
sical system of canals, leading nowhere.［. . .］It looked like every
city and period in time were mashed together.（HW 70−72）（under-
line mine）
ヒエロニムス・ボッシュの壁画 The Garden of Earthly Delights の左側パ
ネルにある地獄図のような，と作品内で形容される世界だが，そこに住む住
人たちの姿はさらに異様なものだった。
The room was beginning to fill up with Bosch-like creatures: fish-
headed men, a puppy with a boy’s face, hopping giant toads covered
in bristling hairs, piglike simians and even some things that looked
more plant than animal.［. . .］The few humans who had chosen to
remain so kept their death mark upon them: a gaping hole in the







For eons upon eons we are caught in our Half Lives, repeating our
moment of great trauma.［. . .］always we are yanked back to the
Spirit-breaking moment, to begin the cycle once more. Some have
never been able to break their pattern. They die and return and die
like we breathe in and out the air.（HW 100）
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ちなみに上記引用の語り手は，Half World で唯一メラニーを助けてくれる
謎の老女で，実は Ms. Wei の遠い先祖という設定になっている。
















What had made him［Mr. Glueskin］this way? What happened when
he was inevitably yanked back to the moment when he was horribly
broken? Melanie shuddered with empathy and disgust. That he
ended up so twisted, monstrous.... The evil done to him must have
been unthinkable.（HW 157）
ほどなく Half World の住人たちから明かされる Mr. Glueskin なるモンス
ター誕生の経緯とは，次のようなものだった。まず，鳥の頭をもつ男がこう
明かす。“In his cycle, he［Mr. Glueskin］was killed by his father while
his mother was trying to birth him. That’s the cycle that formed him”
２７６ 山 口 知 子
（HW 172）. 続いて両腕がウナギという女性がこう続ける。“He was
trapped, as a baby, almost born, but always dying. But over hundreds
and hundreds of years, he built upon his knowledge. Until the victim
became the killer!”（HW 172）. もっとも非道な破壊を行うモンスターは，
もっとも非道なる破壊を自らこうむった者だった。そして本来生も死もない
Half World についに誕生し宇宙のサイクルを復活させる赤ん坊とは，この

























As a writer without familial roots in prewar Canadian society, Goto
engages with a national discourse that no longer speaks in terms of
“the yellow peril.”She is, therefore，“free”to engage with a more
sophisticated racialization than Kogawa or Takahashi or Kitagawa











先の Cuder-Dominguez は，Asian Canadian Writing Beyond Autoeth-
nography（2008）と題した論考集のなかで，ゴトーと Larissa Lai の作品
を比較し次のように述べている。
In choosing a generic form outside the realm of autobiography, Lai
and Goto are making an effort to free themselves of the burden of
representation that weighs on women writers of“visible minori-
ties.”［. . .］It should be noted, however, that the authors’ use of an
alternative, hybrid genre does not indicate their rejection of their
２７８ 山 口 知 子
cultural and racial heritage or the aims of the autoethnographic
project as described at the beginning of this essay.［. . .］Rather,
what they are resisting are essentialist notions of Asianness, and
they do so by developing female characters that are immersed in a





また同じ論考集の第 1章で Sumaro Kamboureli は，“The Politics of Be-
yond: 43 Theses of Autoethnography and Complicity”と題した論考で，
書名に掲げられた Beyond Autoethnography なる概念について，43の論点
でもって論じている。論考タイトルにもあるように，ここで用いられるキー
ワードは complicity で，その論点の一部を挙げるなら，
1. It is a commonplace thesis that the critical act is nearly always
complicit with its object or criticism.
2. Autoethnography has reached its limits.
9. Autoethnography has a legacy of complicity.
16. Autoethnography is an alibi for complicity.
22. Complicity is about being on the limit.
25. Complicity is/as Negative Capability.（Kamboureli 31−42）”
といった具合である。要するに，autoethnography は complicity に陥る危
険を潜在的にもっており，complicity は望ましいものではなく，したがっ
て今や autoethnography は限界に達している，という主張である。
さらに，Kandice Chuh は Imagine Otherwise（2003）と題した著書の
序章で次のように，“subjectless discourse”なるものを提唱している。
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Imagine Otherwise argues that current conditions call for conceiv-
ing Asian American studies as a subjectless discourse. I mean sub-
jectlessness to create the conceptual space to prioritize difference by
foregrounding the discursive constructedness of subjectivity. In
other words, it points attention to the constraints on the liberatory
potential of the achievement of subjectivity, by reminding us that a
“subject”only becomes recognizable and can act as such by conform-
ing to certain regulatory matrices. In that sense, a subject is always
also an epistemological object.（Chuh 9）（italics original）
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ちなみに社会学の分野でも，イギリスの著名な社会学者 Roger Brubaker























ゴトーが Half World に描いた無国籍な神話世界も，subjectless dis-
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